




Clothing Pressures at Uniaxial and Biaxial Stretching 





































アル ミ棒の半径(mm): 24.9， 40.8， 50.3 
不織布の圧縮率(%): 59.00， 27.25， 12.74 







テル混の変形モック ロディ編布， 綿/ポリエステル混の 二輪伸長時の被服圧の測定原理の概略を図3に示す。
斜文織ストレッチ布の3種を用いた。試料布の特性，K 半球状のウレタ ン製のボールを身体各部位の複曲面とみ
ES法による測定値をそれぞれ表 1.2に示す。図 lは なし，この頂点における圧力と張力を測定する。ボール
KES法による測定値 (表2)をHESCデータチャー の頂点には超小型圧力センサーが取付けられており，布
トで示したものである。図lより，ポリ エステル両面編 が引張られて生じる圧力P(gf/cn/)をセンサーの出力
布(試料1)と綿/ポリエステル混の変形モ ック ロディ 電圧P (m v)から換算して求める。PとPの関係を図
編布 (拭料2)はその基本力学量が比較的同程度である。 4に示す。
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P : PRESSUR (mv) 




r : 1) 24.9 
(mm) 2) 40.8 
3) 50.3 
~ non woven fabric 






試 料 2 3 
構 造 両面編 変形モックロディ 3/1 斜文織
使 糸 ポリエステル 150d/2 
ポリエステル ポリエステル 150d/2 
用
綿 30s / 1 綿 30S/2 
厚 さ (田岡) 0.91 0.91 。φω
本/cm
タ ア 27 
糸





コース 14 6 
重 さ (g/nf) 229.5 276.2 279.1 
圧縮弾性率 (%) 78.8 81.0 81.3 
タ ア 0.364 
静 1ft 様 ヨ コ 0.374 
係 数 ウェーJレ 0.424 0.307 
コース 0.344 0.366 
















プソ坦!fh 2 3 
B 0.199 0.121 0.130 
幽 [gfcnV佃] 0.050 O.ω8 0.280 
げ 2HB 0.192 0.142 0.079 
[g f cm/ cm] 0.050 0.098 0.148 
G 2.354 2.350 2.210 
明
[g f / cm degree] 2.395 2.270 2.130 
2HG 2.250 3.050 1.590 
断
[g f /cm] 3.260 2.580 1.530 
2HG5 5.630 5.370 4.930 
[g f /cm] 6.180 4.750 4.510 
LT 0.723 。目613 0.694 
0.748 
号| WT 20.90 17.15 18.80 
張
[g f cm/ cnt] 40.25 36.55 19.95 
WT' 10.75 8.15 11.25 
[g f c皿/cnf] 15.95 15.75 13.55 
り
RT 51.44 47.52 59.84 
[%] 39.63 43.09 67.92 
MIU 0.198 0.172 0.181 I 
表 0.277 0.262 0.282 
面 MMD 0.013 0.013 0.019 
特 0.019 0.030 0.023 
性 SMD 5.645 3.440 





tl口le 試料 1 試料 2 試料 3。 15.1 1.1 26.7 
不 5 16.6 12.6 29.0 
織 10 17.9 13.0 30.2 
布
15 17.3 12.8 30.4 
20 17.3 12.7 30守4
25 ]7.1 12.9 31.3 
30 16.9 12.9 30.7 。 13.0 10.7 17.0 
不 5 18.0 11.2 20.9 
織 10 18.8 11.3 20.9 
布
15 ] 9.1 11.3 24.2 
20 19.1 11.4 24.2 
2 25 18.9 11.0 24.8 
30 18.4 10.7 24.6 。 39.2 37.0 100.4 
不 5 38.1 37.1 102.6 
織 10 37.1 36.6 101.8 
布
15 37.0 36.3 101.0 
20 36.4 36.2 100.8 
3 25 36.0 35.7 100.3 
30 35.8 35.8 100.7 




















の・30 .. ァー sensor
dius (聞)
• 35 ・15・40 ・25
• 35 
① panel ・45
② experimental apparatus 
③ sample and stage 














































伸長率 試料 。5 10 15 20 25 30 
No. (分)
5 
1 9.3 9.4 9.6 9.0 10.1 10.3 9.6 
% 
2 1.1 4.1 4.9 5.0 4.6 4.7 4.7 
3 9.3 12.3 14.6 13.9 14.7 14.3 13.7 
10 9.4 13.0 14.1 13.6 13.4 13.1 12.7 
% 
2 8.9 7.7 7.0 6.3 5.9 5.9 5.1 
3 20.6 22.3 23.3 23.6 22.9 22.9 22.4 
15 l 11.0 12.3 13.4 14.3 13.6 
13.3 12.7 I 
% 
2 7.9 7.4 9.2 9.1 9.2 8.3 7目4
3 28.3 33.0 33.4 33.6 33.7 33.1 32.6 
20 l 11.9 14.1 17.0 16.4 16.3 16.4 15.7 















{長率申 試料 。5 10 15 20 25 30 
No. (分)
5 
2.9 5.6 5.6 5.6 4.7 4.7 4.6 
2 3.2 3目l 4.0 4.1 4.0 3.2 3.0 
% 3 12.6 18.4 19.4 19.8 19.8 19.8 19.3 
10 6.3 
7.3 7.9 7.6 7.2 7.2 7.0 
2 4.3 5.3 6.4 6.4 6.2 5.9 5.4 
% 3 17.3 21.1 21.4 21.4 20.9 20.4 
15 
12.2 12.9 13.0 12.8 12.4 12.4 11.8 
2 7.9 7.4 9.2 9.1 9.2 8.3 7.4 
% 3 18.9 23.3 23.2 24.2 23.6 23.4 22.9 
20 17.7 19.2 19.6 19.7 19.8 19.7 19.3 
















伸長率 試料 。5 10 15 20 25 30 
No. (分)
5 
1.7 4.0 4.2 4.0 3.8 4.2 4.0 
2 8.1 9.2 9.4 9.3 9.3 9.3 9.1 
% 3 17.8 20.1 20.2 20.2 20.2 19.7 19.4 
10 
7.2 8.1 8.0 8.0 7.8 7.7 7.7 
2 10.4 12.0 12.3 12.4 12.4 12.3 12.3 
% 
3 19.9 22.8 24.0 23.6 23.4 23.2 23.0 
15 12.7 15.6 
14.7 15.3 15.3 15.2 15.1 
2 12.4 15.4 15.4 15.3 14.9 14.9 14.2 
% 3 23.0 24.1 24.2 24.6 24.6 24.3 23.9 
20 l 13.9 15.4 15.9 16.0 16.4 15.7 15.6 
% 2 16.1 18.4 18.4 18.1 18.0 17.7 17.1 
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pressure Tx Ty 
(kg/cnf) Tx/Ty 
(mm) (mm) (xlO-') (g /crn) (g /crn) 
15 25 33.60 13 2 1.692 
24.05 8.5 13 1.529 
31.12 18 10.5 0.583 
ーーーーーーーーーー一 一一一一ーーーーー ーーーーーーー申ー『
30 45.98 45 90 2.000 
49.52 47 93 1.979 
61.90 86.5 66.5 0.969 
ーー一 一 ← ← ーー一←# ---ーーーーーー ーーーーー一一一一 一一一一一一一一一『
35 79.58 83 161 1.940 
83.12 85 184 2.165 
100.80 14.5 134.7 0.933 
ーーーーーー- ー一一ー 一 』 ー←- -ー + ーーー』ー『ー『ー ーーーーーーーーー一
40 114.95 130 256.8 1.975 
116.01 140 292.5 2.017 
131. 93 242.5 257.5 1.062 
25 25 19.18 39 79 2.026 
13.44 25.2 43 1.706 
18.75 53.5 41 0.766 
ト一一ー
35 14.15 41 81 1.976 
12.73 41 54.3 1.324 
15.21 62 47.5 0.766 
ト 一一一
45 18.75 55 110 2.000 
13.79 48 84 1.750 

















































































































































































































0I 5 I 10 I 
I A I 11.6 I 11.8 I 11.6 I 10.8 I 138 
































1.伊藤紀子，荻原千枝美，堀野悩雄:織消誌， 27， 257 
(1986) 
2. W. Kirk Jr， S.M. lbrahim : Text. Res. J.， 36， 
37 (1966) 
3.丹羽雅子，七島陽子， 山田洋子，古里孝吉.繊消誌，
12， 61 (1971) 
4.訪問英雄，金山真知子， 滝野硲子.家政誌， 31， 278 
(1980) 
5.吉村降子，石川欣造:織学誌， 39， 12， T525 (1983) 













Clothing pressure isthe most important factor in considering to the clothing comfort， similar as clothing climate 
and heat and moisture transport characteristics. Clothing pressure is generated by the normal presure due to the 
stretching of clothing and clothing weight. Clothing weight is， however， not so important except on the shoulder 
or、，valst.
Clothing pressure has been measured by using various method. The most of these studies are measured under 
uniaxial stretching， however， in the actual clothing， itis expected that the stretching forces from many directions 
acts the clothing. 
In this study， we measured clothing pressures at uniaxial and biaxial stretching and then done the experiment 
using subjects 
The results obtained are as follows. 
1) In measurements of clothing presure at uniaxial stretching， it is required some period that the clothing pressure 
has becomc a constant value. 
2)百leproperties of underlay effects on the clothing pressure in measurements of clothing pressure at uniaxial stretch-
ing， clothing presure is getting bigger as compression rate and regilience is smaller. 
3) The diameter of objects wrapped does not effcct on clothing pressure under the condition of uniaxial stretching， 
but clothing pressure is getling bigger as the diameter is larger under the condition of biaxial stretching 
4) The clothing presure increases as the stretching rate of samples increases. 
5) In the case of biaxial stretching， pressure and tensile forces increases in proportion to the increasing of the height 
。fball. 
(9) 
